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学 籍 番 号 K314044
氏 名 長谷川 遥
論 文 題 目 Australia as a Japanese Tourist destination
総字数・総語数 5,628
【概要】(400 字以上)
Australia is known as a major Japanese tourist destination. 397,888 Japanese visited in
2017, and half of them were for travelling. Generally, there are seven factors of Japanese
tourism motivation, and Australia has much contents answering their expectation.
Breakdown the region, Sydney in NSW has the most number of Japanese tourists, and
Adelaide is the worst out of nine regions. It is important for making the region successful
to have both aspects of magnificent beautiful nature and the city where the tourists feel
the Australian culture in the same region. Moreover the convenience is the key to divide
the area whether successful or not. However, they visit to the countryside if they have a
purpose as well. There are a lot of places that have the contents to attract enough
Japanese tourists around Australia, including less well known regions. Therefore, it can
be said the Australian tourism still has a room to grow in the future, and those undiscov-
ered parts of Australia helps it.
観光立国として､ 日本人に絶大な人気を誇るオーストラリア｡ 2017 年には 397, 888
人の日本人観光客が訪れ､ その半数は旅行を目的としている｡ この論文では､ 7 つあ
る日本人の観光動機と､ オーストラリアが持つ多様なコンテンツがどうマッチし､
彼らを満足させているのかを探る｡ また､ 各地域が持つ特性を比べ､ 日本人観光客
数の保持に成功した地域とそうではない地域の違いについて考える｡ オーストラリ
アの雄大な自然と､ 都会のもつ文化の双方を感じられる､ 大都会シドニーはそのア
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学 籍 番 号 K314060
氏 名 Tomoka Yotsuya
論 文 題 目 What a Real Superhero is: People demand for heroes in films in the US
総字数・総語数 4,966
【概要】(400 字以上)
What is a superhero and what does that word mean to people in different cultures/-
countries? Superheroes are people to look up to, even though they are fictional charac-
ters. Superheroes in North America are different from heroes that we see in Japan. They
have many issues that they deal with and some problems they face are worse than
supervillains.
All superheroes bring their own strengths into a fight and they work together as a team
to make up for each other's weaknesses. But what is the effect on the individual reader?
People read comic books and watch the movies of superheroes, it helps the individual
cope with the stresses in their lives.
The heroes in Japan fight for general rules. Some heroes in Japan have certain limita-
tions. Most Japanese heroes cannot fight until they have undergone a transformation into
a fighting form.
Japanese heroes always fight for the greater good and for everyone around them as op-
posed to American superheroes who fight for what they believe in as an individual.
Stories of superheroes in both North America and Japan are always orienting towards
the upcoming generations. Superheroes will always be in our minds to help encourage us
to do our best.
｢スーパーヒーロー｣ とは何か｡ 彼らは人々の生活において様々な影響を与えてい
る｡ 人々はスーパーヒーローという存在を求め憧れている｡ スーパーヒーローは悪
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学 籍 番 号 K315001
氏 名 Yuri Asai
論 文 題 目 Green Card Lottery: Its features and future
総字数・総語数 4,433
【概要】(400 字以上)
On November 1st 2017, the President of the United States of America, Donald Trump,
announced that he will abolish one of the visa programs for immigrants. It is the
Diversity Immigrant Visa Program called Green Card Lottery. This announcement made
many people shocked and brought huge argument all over the world. He is known for in-
tense speech towards immigrants and had changed many things since he became presi-
dent. However, it was too sudden when he announced the abolition of Green Card
Lottery. What made him think about abolishing the program? How do people react on
it? What is going to happen if his policy actually get approved? In the first place, what
is the Green Card and the lottery program? How did it start? This paper explains the fea-
tures of the visa and the lottery program, what is happening in America, how abolishing
the program affects America, and the rest of the world and possible solutions to these
problems.




の発言はアメリカ国内だけでなく､ 世界中で物議を醸している｡ 毎年､ 世界中から
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学 籍 番 号 K315005
氏 名 石川莉々果




These days, we frequently hear many varieties of English language since the concept of
World Englishes emerged. Each of these new Englishes including Singapore English,
Indian English and Chinese English, has unique features for pronunciation, intonation,
lexis, and grammar. Because of such a differences, I had many experiences when I stud-
ied in New Zealand, in which people who use English as an international common lan-
guage experience some misunderstandings in their communication. Since the number of
Chinese people is the most in the world, and their economy has been booming, Chinese
English has been more prevalent than before. Therefore, I hypothesize that Chinese
English could be a new variety of English, and I would like to understand English as a
Chinese language. This paper discusses the background of English language in China,
and communication issues due to differences in phonology, especially focusing on intona-
tion and juncture. Still the necessity of familiarity with Chinese English is not quite high
in Japan; however, I researched about the elements, which made for higher necessity of
Chinese English as a new common English in the future.
国際英語論とういう考え方が普及して以来､ 私たちは様々な英語変種を耳にする｡
シンガポール英語､ インド英語や中国英語等の新たな英語変種はそれぞれ発音やイ




ような背景から､ 中国英語は一つの言語としてみなされないのか､ また､ 中国英語
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学 籍 番 号 K315007
氏 名 一見とも子
論 文 題 目 What are the effects on individuals regarding language and culture who
lived through a cross-cultural childhood
総字数・総語数 5,911
【概要】(400 字以上)
In a growing world of high mobility and globalization, it is becoming difficult to define
people by their ethnicity or nation-state groups. It is becoming normal for businesses to
expand overseas, and negative incidents like war and other conflicts among people or re-
ligions have created immigrants and refugees worldwide. Those who migrate internation-
ally are becoming the norm, from going on a trip to actually living in a particular
country. Certainly adults, but many children also, are involved in the cross-border and
cross-cultural moves that parents make. Some may experience more than two cultures in
their short childhood. Living in a cross-cultural world can nurture strong language skills
or help understanding the diversity of culture. However, we should not forget that there
are disadvantages as well that children struggle with and remain with them in their adult
lives. Exposure to a multicultural or multilingual environment in early years of develop-
ment has a tremendous impact on children and we need to understand what it is like to













し､ 大人になっても尚抱え続けることもある｡ 本論文において､ 多文化・多元語の
社会で育つ子供への発達の影響に加え､ 彼らの外見からでは理解しづらい内面的な
問題への理解､ サポートについて論ずる｡
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学 籍 番 号 K315024
氏 名 古賀 凪咲
論 文 題 目 LGBT situation
総字数・総語数 4,804
【概要】(400 字以上)
These days we often hear the word 'LGBT'. It has been a serious subject all over the
world that everyone knows about it. When we see TV programs, we can often see that
LGBT comedians and singers appear in it. Also they have their own TV programs, for
example, Matsuko Deluxe has a few TV programs such as 'Matsuko no shiranai sekai'
and 'Out Delux' and so on. They do not seem to have any problems however LGBT peo-
ple has conflicts or be received damage such as bullying and suicide. This paper discusses
the recent situation of LGBT, general recognition in Japan, social problems such as bul-
lying, suicidal and coming-out, comparing with other countries and specific recommen-
dations. At present, we can see LGBT people through TV programs or magazines. It
makes us to familiar with LGBT. On the other hand, companies and universities have
taken measures to make a better country and environment for LGBT people. I researched
some good recommendations and how the country should act.
〈要約〉
近年､ 私たちはしばしば‘LGBT’という言葉を耳にする｡ 今では知らない人はい




には見えないが､ LGBT の人々は葛藤を持っていたり､ いじめを受けたり自殺に追
い込まれるといった被害を受けることもある｡ この論文では LGBT の最近の状況､
日本での LGBT の認識､ いじめや自殺といった社会的な問題､ またカミングアウト
の深刻さ､ 他の国との比較や細かい解決方法などが述べられている｡ 現在､ テレビ
番組や雑誌などで LGBT の人々を目にするが､ それは私たちと LGBT を馴染み深く
している｡ また企業や大学はより良い国や環境づくりに努めようと LGBT の人々に
対する対策を始めた｡ 私はより良い解決用法と国がどのようになるべきかを調べた｡
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学 籍 番 号 K315032
氏 名 杉本 浩偉
論 文 題 目 Problems for Japanese Learners: What we need the most now
総字数・総語数 4,821
【概要】(400 字以上)
Being a college student majoring in English, the best way to learn English efficiently is
the biggest concern for me. As I learned much more English as one of the Japanese learn-
ers of English, I got to know English is a difficult language for Japanese to learn for sev-
eral reasons. The recognition of the importance of English in Japan is getting higher.
However; on the other hand, as the TOEFL mean score of Japan shows, which is used
for convincing people how lower the level we are than we have thought, the method we
could get in Japan still has not reach to a satisfactory level; using English to communi-
cate confidently in various situations, for instance, in business meetings, negotiations, etc.
This thesis analyzed the reason that Japanese are apparently having much more difficulty
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学 籍 番 号 K315035
氏 名 Mio Takasaki
論 文 題 目 Overseas travel as a form of investment:Current state of investment and
overseas travel, and some effective mental and physical benefits
総字数・総語数 6,823
【概要】(400 字以上)
In my school days, I realized fun and splendor to go abroad thorough the overseas train-
ing, studying abroad and traveling overseas. However, it costs much money to go abroad
because Japan is island. It is hard to go far places so often especially North and South
America, Europe and Africa. Then, I wonder how amount of benefits we get from over-
seas travel. In here, I focus on a concept of "investment" which throw in money and force
to produce more benefits for our future. I found many historical and success people are
active to invest in themselves and they travel overseas for it. I also considered the current
extent of overseas travel in Japan and referred to tourism articles, blogs and economic ef-
fect which was produced from tourism. As a result, I found there are still a lot of benefits
from overseas travel that I have never learned at school. That is overseas travel brings
our physical and mental much energy which are hard to get in our daily life. There are
some ways that we can get more satisfaction. At final part, I discussed what we should
do for it during and before traveling. Throughout of this essay, I discussed the reason
why traveling overseas effect on investment in themselves based on surveys, internet sites,
bloggers and my thought.
私は大学生活において､ 研修､ 留学､ 旅行を通して､ 海外へ行くことの楽しさ､ 素
晴らしさに気付いた｡ しかし､ 日本のような島国となると､ 海外旅行はそれなりに
費用がかかる｡ 海外旅行という短い時間の中で多額のお金を使う私たちは､ どれだ
けのメリットを受けているのか疑問に思った｡ そこで､ 将来のため､ また更なる利
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学 籍 番 号 K315052
氏 名 原崎 沙織




The planet we live in, the Earth, is an amazing planet with a plethora of beautiful crea-
tures. Japan is just a small country but has an abundance of unique animals. At the pre-
sent, the animals in Japan face a critical problem. One species faces extinction while
another species increases its population abnormally. The balance of our ecosystem is
gradually being destroyed and in its background, there are man's activities every time. In
Japan, almost 70% of its land is covered with forests, but it is not that all of it can be a
place for wildlife to live. The forests which are too unhealthy to live for wild animals are
increasing. We need to use renewable energies to reduce the carbon dioxide emission. It
is true that carbon dioxide produced as fossil fuels is a cause of global warming.
However, what we must think is not only about it. This paper shows some problems with




している｡ しかし､ 現在日本の野生動物は深刻な問題に陥っている｡ ある種が絶滅
の危機に瀕している一方で､ 別の種は異常なほどに大量発生している｡ 日本の生態
系が徐々に崩れゆく背景にはいつもわたしたち人間による活動が付きまとってきた｡
また､ 日本は世界第 3 位の森林大国であり国土の約 70％が森林だというが､ その多
くの森林すべてが野生動物の住処になるかと言ったらそうではない｡ 動物が住むに
はあまりにも不健康な森が増えてきている｡ CO2 排出量削減のため､ 再生可能エネ
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学 籍 番 号 K315056
氏 名 前田 卓仁
論 文 題 目 Evaluation of physical appearance:Influence of cultural differences
総字数・総語数 4,946
【概要】(400 字以上)
It is an inevitable fact that physical appearance influences people's lives either positively
or negatively, no matter who and where they are. Therefore, in this research paper, I am
going to mainly talk about how physical appearance possibly affects people's lives
through two different points of view. In the first section, I made reference of physical ap-
pearance regardless of nationality or cultural background. In the second section, I men-
tion that how people see themselves or others differently based on a variation of
nationality. More specifically, I am going to talk about how physical height could lead
business men/women to their career success, in the first section. It might be already a
common fact that taller people seem to have some advantages in many areas, but this re-
search paper helps you to clarify the fact with more specific connections between physi-
cal height and people's career successes. In the second section, Japanese and Polish
women are compared with each other to make the differences about how they view body
image clearer. Since they are from different countries, they showed some variation in
their ideas about femininity and how it is achieved.
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学 籍 番 号 K315058
氏 名 水谷 真夕
論 文 題 目 Attracting the best students in Kachru's 3 circles:
The case of Malaysia, Australia, and Japan
総字数・総語数
【概要】(400 字以上)
Internationalization of higher education is now key issue in the world. Many countries
work hard on getting the best students from all over the world. This article is how coun-
tries case of Malaysia, Australia and Japan are dealing with such competition through
current issue of internationalization of higher education through showing the current
state of internationalization of higher education, the strategies used by universities such
as tuition of full years, variety of schools, attractive programs, how many students they
have, and how much it is increasing recent years, and the motivation and experience of
students such as why they want to go overseas and problem they have. Finally, describe
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学 籍 番 号 K315061
氏 名 Yurina Yasumatsu
論 文 題 目 "Omotenashi" and "Hospitality"
-Japan should deliver international service for various kind of value-
総字数・総語数 4,199
【概要】(400 字以上)
The research topic of this paper regards what forms of service Japan should deliver in the
near future. In order to arrive at an answer, this paper addressed three questions: What
is the definitions of "hospitality" and "omotenashi"? What are the differences and similar
things between Japanese omotenashi and western hospitality? What are the examples of
current best accommodations' service, staff training system, and direction of the service?
How is service industry going to be in the near future? This paper concludes that Japan
ought to develop a 'progress compensation package', and also provide omotenashi to
guests with understanding their culture, language, and religion especially for the Tokyo
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学 籍 番 号 K315063
氏 名 Izumi Yamaguchi
論 文 題 目 Fair Trade: To Capture the Bright World
総字数・総語数 8,789
【概要】(400 字以上)
In everyday life, a variety of food and goods are coming to Japan by traveling around the
world. When you purchase those valuable products, do you think of the producing na-
tions and the people there? "Fair trade" products are the ones especially traded fairly.
This is the system of trade guaranteed by the international standard, and its aims are to
improve the life of farmers and workers in developing countries, and to help them be-
come independent. Although this is an international problem which is familiar to us,
there are unfortunately less chances to deal with it in Japan due to low public awareness.
This paper is going to focus on "coffee" which is one of the fair trade products, and this
industry seems to help us to understand more about its framework and challenges. I re-
searched serious problems that developing countries are increasingly facing with the
boom of coffee today. In addition, I researched a fair trade campaign run by a Japanese
company in order to consider fair trade as a close topic to us. To understand the system
is to make a change in your everyday habits, and in your life.
毎日､ 我々の日常を彩る多くの食品や製品が世界を旅し日本へとやって来る｡ これ
ら貴重な品々を手にするとき､ あなたは生産している国や人々のことを考えている
だろうか｡ 貿易によって運ばれる品の中でも､ 特に公平な取引を経たものを ｢フェ
アトレード｣ 製品と呼ぶ｡ これは国際規格により保証された貿易のしくみで､ 発展
途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指すものだ｡ 身近な国際問題である
にもかかわらず､ 残念なことに日本で実際に目にする機会は未だ少ない｡ そこで､
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学 籍 番 号 K315004
氏 名 粟井梨々香





ようになった今､ 英語は国際的なコミュニケーションに重要な ｢国際共通語｣ とし
て使用されており､ それは疑いの余地がないものとされている｡ 英語の特徴の一つ





えた ｢英語帝国主義｣､ 英語の広がりを肯定し英語の多様性を認める ｢国際英語論｣
の 3 つの考え方を取り上げた｡ 本論文では､ 英語の広がりの歴史を概説した後に､
英語に対する 3 つの考えを比較・検討し､ 今後の英語のあるべき姿を考察した｡
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学 籍 番 号 K315008
氏 名 伊藤 花




景について分析したものである｡ スラングは､ 改まった場では使われないが､ 世間
で日常的に使われている言葉､ また､ ある特定の集団や社会の中で使われている通
用語のことである｡ もともとスラングは cant, jargon, argot が一般社会に広まり､ ス
ラング化したものであるが､ 現代においては日常生活に欠かせない便宜性に富んだ
言葉として使われている｡ そこで､ スラングの意味を大きく 9 つに分類し､ それぞ
れの特徴について分析した｡ ここで､ 失礼・軽蔑的な表現のスラングが最も多く､
どちらかというとマイナスイメージの表現のスラングが多いことが分かった｡ また､
スラングの形態的特徴について分析し､ 従来の語の意味､ 構成､ 発音を変えたり､
外国語から借用することで形成されていることが分かった｡ スラングは cant や jar-
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学 籍 番 号 K315012
氏 名 大野 里菜
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学 籍 番 号 K315013
氏 名 奥野 友葵







階級制度のあった 18 世紀後半のフランスからフェミニズムは始まる｡ 第 1 波フェ
ミニズムはまず女性が人間として市民である権利を獲得することが目的であった｡
第 2 波フェミニズムでは第 1 波フェミニズムが獲得してきた公的な場での権利の平
等だけでなく､ プライベートな部分においても性差を差別されることのない､ 女性












これからの言葉の変化､ フェミニズムの流れとして仮に第 3 波フェミニズムなる
ものがあるとするならば､ ジェンダーレスやセクシャルマイノリティーに対して社
会の許容が広がった結果､ 男女平等にするに止まらずどんな立場､ 国､ 色､ 性別に
おいても対応できるような言葉が増えていったり､ ニュートラルになったりしてい
くのではないだろうかと考える｡
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学 籍 番 号 K315017
氏 名 角谷 美祐
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学 籍 番 号 K315021
氏 名 木野村友美
論 文 題 目 Second/Foreign Language Acquisition and National Character
総語数・総語数 4,492
【概要】(400 字以上)
The research topic of this thesis is the relations between a second or foreign language
learning and people's national character. On global scale, English has a roll as a lingua
franca and people in non English speaking countries have been required to learn English
as a second or foreign language to have a better communication with people around the
world. However, it is often said that culture and language are closely related. A sense of
language is the ability to assess the situation and approach to every situation with the
most proper way. This sense of language also helps people to judge the received expres-
sion with a better understanding. People own different national characteristics and a
sense of language cultivated from their cultural backgrounds and their first language. It
is not hard to imagine that learners would be needed something to overcome gaps be-
tween their mother tongue and target language. English learners are required to make ef-
fort to deal with their characteristics. Can native English speakers be content with their
dominant position? Both native English speakers and non native English speakers are
needed to accommodate each other and meet each other halfway for a fairer interna-
tional communication.
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学 籍 番 号 K315028
氏 名 清水 理緒




て学ぶ EFL (English as a Foreign Language) の国に属している｡ その EFL の国々
の中で､ 日本の英語力は低いとされている｡ 本論文では､ 日本で実施されている 8
つの英語教授法を取り上げ､ どのようなメソッドであるのかを紹介し､ それぞれの
メリット・デメリットは何であるか､ どのような英語のスキルを伸ばすことに適し
ているのかについて言及した｡ また､ 諸外国の英語教育の方法として､ EFL の国か
らは韓国と中国を､ ESL (English as a Second Language) の国からは英語力の高い
ことで知られているオランダを例に挙げ､ それぞれの国における英語教授法を紹介




かについて検分した｡ 結果､ CLIL の教授法が最適であることが分かった｡
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学 籍 番 号 K315047
氏 名 野村菜々美











ではオノマトペの翻訳においてそれぞれ特徴がみられるが､ この 2 つの分類のオノ
マトペの翻訳における相違点について考察した｡ 一般的な翻訳として､ 小説 『キッ
チン』 を資料とし特徴を示した｡ そして､ マンガの翻訳として先行研究である 『め
ぞん一刻』 に加え､ 『ジョジョの奇妙な冒険 3』 と 『進撃の巨人』 のデータ抽出を行
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ては､ イギリス英語変種にほぼ準拠しているが [i] と[e] の混同など他の英語変
種では見られない特徴がある｡ 語彙に関しては､ これもイギリス英語変種にほぼ準
拠しているが ｢dairy｣ や ｢sweet as｣ などの独自の語彙使用が見られる｡ 借用語に関
しては､ マオリ語からの借用が多いが､ マオリ社会､ 自然環境､ 地名などの分野に
限られた借用である｡ 文法構造では､ 上位語レベルではあまり見られないが下位語
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氏 名 山田 麻由
論 文 題 目 和製英語・カタカナ英語の分類とそれらが及ぼす影響
総字数・総語数 14,666
【概要】(400 字以上)
本論文では､ ｢和製英語｣ と ｢カタカナ英語｣ と呼ばれる二つの英語由来の借用語
がどのように形成され使われているのか､ そして私達にどのような影響を与えてい
るのかについて考察する｡ 日本人は､ 様々な言語を基に借用語を形成しており､ そ








を脅かし､ 英語教育に悪影響を与える存在にもなりうる｡ 以上を踏まえ､ 英語借用
語を排除するのはナンセンスであり､ 日本語と借用語どちらも尊重しつつ､ 借用語
の影響力から日本語を守るべきであると考える｡
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(以下､ ヴィエルジュビツカ) によるヴィエルジュビツカ意味論を紹介し､ 高橋
(2002-2004) に沿って ｢よろしく｣ の意味分析を行なう｡
日本語コミュニケーションにおいては直球的なことばよりも隠喩的なことばの方
が好まれる｡ ｢よろしく｣ も､ 多義的なフレーズであり､ さまざまな場面でいろいろ
な意味を持つ｡ 対して英語コミュニケーションにおいては､ ことばの裏に意味を持
たせるようなことは避ける｡ さらに ｢よろしく｣ は､ 相手の助けを頼りにしている
という､ 甘えの姿勢を示すことで､ 相手を信頼していることを伝える役割を果たし
ている｡ 日本ではこの甘えの文化があり､ ｢よろしく｣ が礼儀として成り立っている
が､ 自主性を重んじる英語母語話者にとっては､ 他人を助けることも個人の意思に
よって選択されるべきものであり､ 日本語での ｢よろしく｣ は無礼ともとられるの
である｡ だがあえて､ 日本語で使用するように ｢よろしく｣ という意を伝えたい場
合はどうすればよいのか考察する｡
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では､ 受動態は目的語を主語に､ 主語を by をつけて後ろに持っていくという教えら






一つ目は､ 目的語を主語にする際､ どの名詞でも主語になれるのか｡ 二つ目は､ 目
的語の必要ない自動詞は受動態になれるのか｡ 三つ目は､ 被害や変化といった要素
は受動態に必要不可欠なのか｡ この三点から受動態の日英語の違いを考えていく｡
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について述べている｡ 本論文では､ そもそもコミュニケーションとは何か､ 様々な
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学 籍 番 号 K315019
氏 名 河原 会錬
論 文 題 目 Japanese and English politeness
総字数・総語数 4,057
【概要】(400 字以上)
This thesis is about exploring the differences between politeness in both the English
language and the Japanese language. The main goal is to help the readers' to better under-
stand Brown and Levinson's two types of Face, which are Positive Face and Negative
Face as well as the Face Threatening Act.
In chapter one, the focus is on face. First the readers are informed about the definition
of face. Brown and Levinson's theory is delved into and the two types of face are summa-
rized. Chapter one is wrapped up by explaining about FTA, face threatening act.
Chapter two focuses on politeness. First, the definition of politeness is explained and
it extends into positive politeness followed by English politeness versus Japanese polite-
ness.
Chapter three is about negative politeness followed by negative politeness in English
versus negative politeness in Japanese.Chapter four is the comparison between politeness
in Japanese versus politeness in English and the cause of FTA.
Keywords: Face, politeness, positive politeness, negative politeness, face threatening
act.
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London English (MLE) とエスチュアリ英語を例に出しながら紹介しながら述べて
いく｡
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学 籍 番 号 K315049
氏 名 服部美貴也
論 文 題 目 Polite expressions in Japanese and English
総字数・総語数 4,855
【概要】(400 字以上)
In Japanese culture, there are three types of polite expressions. there are Honorific lan-
guage, modest language, and polite language. Japanese used these polite languages to
show respect to people who are older than one or superior compared to you. But in
American culture there is no polite language. The way to express politeness in these two
countries is different. Differences in way of expressing politeness can cause many diffi-
culties in daily conversation when talking to foreign friends. To have a better understand-
ing of the differences can make this easier. This thesis will point out the differences in
polite expressions in Japanese and English in terms of politeness. And will analyze the
politeness in Japanese culture and English culture and compared the two in order to re-
veal the differences of politeness. And this thesis aims to help people from being rude
when trying to be polite with people who have different cultural backgrounds.
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現在と過去の二つしかない｡ なぜならば､ 未来を表す形は様々あるが､ 助動詞の will
などにおいても現在形と過去形が存在するからである｡ したがって､ それを踏まえ
ると､ 現在完了形は have に付随している現在時制でしかありえない｡ しかし､ 現在
完了形は現在時制でありながら､ 過去の出来事を表現している｡ つまり､ 現在完了
形は何らかの形で現在と過去の両面をもっているといえるのではないか｡ そのため






な用法について述べ､ さらに現在完了形における have の機能を示す｡ 最後の第四章
では､ 現在完了形のもう一つの構成要素である過去分詞の一般的特徴と共に､ 時間
副詞との共起性に関して述べていくことにする｡
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(1) She liked it here and she thought Maribeth would too. (Danielle Steel, The Gift)




(2) John rarely eats nattoo but Chris often [VP eat nattoo].
(2) では､ 同一の言語表現があるにも関わらず省略が許されていない｡ これは､ 省略
にあって､ 同一性とは別のなんらかの条件が働いていることを示している｡ また､
同一性という概念そのものにも問題がある｡ (3) を例に考えてみよう｡
(3) John loves his mother and Bill does.
(3) では､ 先行節の意味が ｢John は彼の母を愛している｣ となり､ 省略されている
動詞句が同一の言語表現であるならば ｢Bill も John の母を愛している｣ となるはず
である｡ しかし実際には ｢Bill も彼の母を愛している｣ という解釈も可能である｡ こ





本稿の構成は次の通りである｡ 2 節では動詞句省略､ 名詞句省略､ 間接疑問縮約､
空所化と擬似空所化を例に省略が起きる際の構造条件を明らかにする｡ 3 節では動詞
句省略を例に､ 同一性を形態､ 意味､ 統語の各側面から観察し､ 同一性が統語構造
に基づくことを示す｡ 4 節においては､ 省略された部分を母語話者が正しく解釈する
際にはどのような原理が働いているのか､ そしてその原理の問題点はなんなのかを､
間接疑問縮約を例に､ 論理形式部門 (LF) でのコピー操作を用いる分析と､ PF 削
除を用いる分析を比較検証しながら考察する｡ 5 節はまとめである｡
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氏 名 小野木梨花子
論 文 題 目 不定詞構文のタイプと統語構造
総字数・総語数 34,295
【概要】(400 字以上)
不定詞には､ 原形不定詞と to 不定詞の 2 種類が存在する｡ また､ to 不定詞には 3
つの用法が存在し､ それぞれ果たす役割が異なっている｡
(1) a. John will drive to New York tonight.
b. I made the doctor examine Mary.
(2) a. I believe John to be intelligent.
b. He went to the hospital to see his grandfather.
c. We need a man to fix the car.
(1) では原形不定詞が使われており､ will などの法助動詞に後続する位置､ および使
役動詞や知覚動詞の補部など､ 現れる位置が非常に制限されている｡ (2) に例示した
to 不定詞では､ 動詞など特定の範疇の補部や主語位置や付加部など､ その分布は広
範囲にわたっている｡ このような to 不定詞の特性は統語構造にどのように反映され
ているのであろうか｡ 本稿においてはこの問題について共時的観点と通時的観点か
ら考察する｡
とりわけ問題となるのは to の位置づけである｡ 通常､ 名詞の前に置かれる前置詞




文｣､ ｢例外的格標示構文｣､ ｢繰り上げ構文｣ といった下位分類を持つことを示す｡
本稿の構成は次の通りである｡ 2 節においては､ 北川・上山 (2004) に従い､ 時制
節と to 不定詞節の構造に何らかの共通性があるのか観察する｡ その上で､ Radford
(2006) に従い､ 原形不定詞を導く to が統語構造上に独立した位置づけを持つ
TENSE に具現すると主張する｡ 3 節においては､ 保坂 (2014) に従い､ 本来前置詞
であるはずの to が原形不定詞を導くことになった歴史的経緯について明らかにする｡
4 節においては､ 田中・寺田 (2004) に従い､ 空所となっている不定詞節の主語位置
の解釈がいかに保障されるのか考察し､ 不定詞節を含む構文が繰り上げ構文とコン
トロール構文に下位分類されることを示すとともに､ 原・松山 (2001) に従い､
繰り上げ構文とコントロール構文における不定詞節の範疇はそれぞれ TP と CP であ
ることを明らかにする｡ 5 節は結論である｡
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102-118) によると､ 二重目的語構文 (double object construction) とは､ 学校文法の
5 文型では SVOO の文型として分類され､ 間接目的語の次に､ 直接目的語がくる構
文を指す｡ そして一般的には､ 2 つの O が独立した別個の構成素であるとみなして
いる｡ 例として(1)を観察しよう｡
(1) a. I gave John a book.
b. I gave a book to John. (田中・寺田 (2004: 102))
(1) においては､ ｢～に｣ に対応する間接目的語と ｢～を｣ に対応する直接目的語が
含まれるが､ (1a) では 2 つの目的語とも名詞句として現れており､ (1b) では直接目
的語が名詞句として､ 間接目的語が前置詞句として現れている｡ (1a) を二重目的語
構文､ (1b) を与格構文 (dative construction) と呼び､ 両者の関係を与格交替 (dative
alternation) と呼ぶ｡ しかし､ 与格交替はできる場合とできない場合がある｡
(2) a. They fined John $10.
b. *They fined $10 to / for John. (田中・寺田 (2004: 104))
(2a) のような二重目的語構文が文法的であるのに対し､ (2b) では (2a) に対応する




考察する｡ また､ 二重目的語構文の特異性として注目される受動化についても､ そ
の派生方法を分析する｡
本稿の構成は次の通りである｡ 2 節においては､ 与格交替を許す動詞と許さない動
詞の基本的な特性を概観した上で､ 両者が区別される要因について共時的視点から
考察する｡ 3 節では､ 二重目的語構文と与格構文の統語構造について概観し､ 両者が
どのような派生関係にあるのか考察する｡ 4 節では､ 二重目的語構文における 2 つの
目的語に受動化が適用できるかどうかを検証する｡ 5 節では､ 二重目的語構文と与格
構文の情報構造を分析し､ それらが､ 目的語に代名詞が現れた際の語順や､ wh 移動
の可否にどう影響するか概観する｡ 6 節はまとめである｡
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will, shall, may, can, must などである｡ これらが助動詞であることは容易に納得でき
るが､ ｢法｣ とは何を意味するのであろうか｡ Mary is smart. という文は ｢Mary は賢
い｡｣ というシンプルな命題内容を表しているが､ Mary may/must be smart. という
文は ｢Mary は賢いかもしれない/違いない｣ といった意味を持つ｡ このように､ 話
し手が内容を伝える際に､ 助動詞や副詞を加えることによって話者の心的態度を加
えることも出来る｡ また､ 仮定法のように動詞によって､ 話し手の心的態度 (ある
出来事に対して､ 話し手がそれを事実として捉えているか､ あるいは架空のことと
して捉えているか､ 望ましいと考えているか､ 残念に思っているか､ といった話し
手の心理的態度のこと) が表現する場合もある｡ これら法性を表す手段を､ ムード
あるいはモダリティと呼ぶ｡
ここで問題となるのは､ 動詞に絡めて法性を表す体系になぜムードとモダリティ
があるのかということである｡ 同じ機能に 2 つの体系があるということ自体はシス
テムとして無駄であり､ なぜこのようなことが現実に存在するのか明らかにする必
要がある｡ 本稿においては､ ムードとモダリティの歴史的発達を観察することによっ
てこの問題の解明を進める｡ また､ 法助動詞の 2 通りの意味に一貫した弁別上の基
準が存在するのかや､ 同じ法助動詞の 2 通りの意味の間に一見して関連性が見られ
ないように思われる点についても､ 理論的側面と歴史的側面から分析を行う｡
本稿の構成は次の通りである｡ 2 節においては､ モダリティの意味体系とその歴史
的発達について概観する｡ 3 節では､ 法助動詞が認識様態の解釈と根源的解釈のそれ
ぞれを､ 構造上の観点から観察する｡ また､ 法助動詞のみならず､ 時制要素一般に
は決まった位置が与えられることを説明する｡ 4 節ではムードの意味とその用法につ
いて観察する｡ 5 節は結論である｡
中川 直志ゼミナール 2018年度 卒業論文概要
卒業論文概要
73
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氏 名 近藤 楓
論 文 題 目 アスペクトの下位分類について
総字数・総語数 18,741
【概要】(400 字以上)
学校文法において､ 現在､ 過去､ 未来といった時制を学習したが､ すべての時間
的概念を時制だけで表現することは困難である｡ (1) を例に考えてみよう｡
(1) a. *John walked in an hour.
b. John built a house in an hour. (中村・金子 (2002: 32))
(1a, b) の動詞の時制はいずれも過去だが､ (1a) は非文である｡ このように過去､ 現
在､ 未来という時制だけでは時間的概念を表しきれない｡ そこで､ 時制に加えて､
アスペクト (相) と呼ばれる概念が必要であると考えられている｡
中村・金子 (2002: 31) によると､ アスペクトとは 1 つの出来事の始まり､ 経過､
終わりに注目する概念であり､ 終点があるか､ 継続的か､ 静的か動的かといった基
準に着目する｡ したがってアスペクトには種類がある｡ しかしその分類は容易では
ない｡ 例えば (1) に示した動詞と副詞句の共起関係は一定不変のように思われるか
もしれないが事実は異なる｡
(2) a. John pushed the cart in an hour.




研究である Vendler (1967) の分類を足がかりに､ あるべきアスペクト分類について
考察する｡ また､ (2) の the cart と carts のような､ 文のアスペクトを変化させる要
素 (これをアスペクト限定詞と呼ぶ) の特性について概観し､ Vendler (1967) の有
力な対案である三原 (2004) の分類について､ その妥当性を検証する｡
本稿の構成は次の通りである｡ 2 節においては､ 中村・金子 (2002) にしたがい､
Vendler (1967) の 4 分類とその基準について観察する｡ 3 節では､ 動詞が持つアス
ペクトと文全体の持つアスペクトが文脈によって異なる可能性があることについて
明らかにする｡ 4 節では､ 3 節で得られた知見を基に､ Vendler の 4 分類を見直し､ 3
分類にする必要性について三原 (2004) に基づき考察する｡ 5 節は結論である｡
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論 文 題 目 副詞の作用域と構造関係
総字数・総語数 21,740
【概要】(400 字以上)
主語､ 目的語､ 動詞など文中の他の要素と比べると､ 副詞は比較的自由な分布を
示すが､ そこにはある一定の制限が働いている｡ 本稿においては副詞の修飾関係と
位置について考察する｡ 一例として (1) を観察してみよう｡
(1) a. Rudely, Donald left the meeting.
b. Donald left the meeting rudely. (Ernst (1984: 23); 中村・金子(2002: 211))
(1a, b) における副詞 rudely の解釈は次のようになる｡ (1a) は､ 主語 (Donald) が
会議を途中で抜ける行為が rude であったと述べており､ 主語を含む行為全体が rude
であったという解釈である｡ 一方､ (1b) は Donald が会議を抜け出す際の行動 (席
の立ち方やドアの閉め方等々) が rude であった､ つまり､ 動詞 (left) が表す内容
そのものが rude であったという解釈である｡ (1a) の rudely は文副詞と呼ばれ､ (1b)
の rudely は動詞によって示される行為の様態を述べる様態 (manner) の副詞で､ VP






本稿の構成は次の通りである｡ 2 節においては､ 副詞をその生起位置に基づいて分
類し､ それらの構造上の位置を特定することによって､ それらの線形順序上の位置
が正しく予測できることを示す｡ 3 節においては文副詞を下位分類し､ それらの作用
域と語順関係が構成素統御関係から導かれることを示す｡ 4 節においては､ VP 副詞
と数量詞の線形順序上の関係や VP 副詞同士の線形順序上の関係も構成素統御関係
から予測できることを示す｡ 5 節においては､ 否定要素と文副詞が共起する場合も線
形順序上の制約が両者の構造関係から導かれることを示す｡ 6 節においては､ 量化の
副詞が数量詞繰り上げという操作を適用された上で､ 繰り上げられた位置において
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(1) a. Naoko talked.
b. The grass broke.
(2) a. *Naoko was talked.
b. The grass was broken.
(2b) に示すように､ (1b) は受動文への書き換えが可能だが､ (2a) に示すように､
(1a) を受動文に書き換えることはできない｡ なぜ (1) で talk と break は同じ自動詞
として使われているのに､ (1a) は受動態に書き換えることができ､ (1b) は受動態に
書き換えることができないのか｡ talk と break の二つの動詞の間にはこのような相違
を生み出す何らかの統語的あるいは意味的な相違があると思われる｡
また､ (1b) と (2b) はどちらも ｢ガラスが割れた｣ と訳せるが､ だからと言って､
両者は完全に同一と言えるのであろうか､ またその一方で､ 両者が同じ命題内容を
表すことはどのように保障されるのであろうか｡
これらの問題について､ 本稿においては､ (1b) タイプが受動態とほぼ同様の派生
を経て生成されると主張する｡ その上で､ (1b) と (2b) が意味や機能においても完全
に同一であるとすればシステムとしては無駄であることを踏まえ､ 両者に相違点が
あることを実証し､ それが構造的あるいは意味的にどう分析できるのか考察する｡
本稿の構成は次のとおりである｡ 2 節においては､ 自動詞を 2 種類に大別した上で､
(1b) タイプが受動文とおよそ同様の派生を経て生成されることを示す｡ 3 節におい
ては､ 非対格動詞をさらに狭義の非対格動詞と能格動詞に分類した上で､ 両者に概
念構造上の違いがあることを証明し､ 意味構造において､ 非対格動詞には主語は存
在しないが､ 能格動詞には内在的に動作主が存在すると主張する｡ 4 節においては､
能格構文を派生する意味構造上のシステムを ｢反使役化｣ として再定義した上で､
それと同様のシステムが日本語にも存在するか検証し､ 日本語には反使役化に加え
て､ ｢脱使役化｣ と呼ばれるシステムがあることを示す｡ 5 節は結論である｡
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氏 名 種田 アンナクリスティーナ渚
論 文 題 目 There 構文の構造と派生について
総字数・総語数 23,822
【概要】(400 字以上)
there 構文とは､ 人や物事の存在や出現等を伝える構文である｡ また､ 一般的な語
順は ｢主語＋(be) 動詞｣ という形式だが､ there 構文は there＋動詞＋意味上の主語
の形式で表される｡
(1) a. There is a dog.
b. There are some shops.c. There appeared a tall dark stranger.
(中村・金子 (2002: 89))
意味上の主語が動詞の後に現れるので､ 文頭にある there は､ 構造上では特に場所
の意味を持たない形式的な主語とされている｡ 主語が文頭の位置におかれていなく
ても､ there 構文を使用することで､ 人や物が存在するという解釈をすることができ
る｡ しかし､ なぜこのような構文が存在するのか｡ つまり､ there が主語の位置にあ
り､ 意味上の主語が (be) 動詞の後ろにあるのはなぜであろうか｡ これについて､ 本
稿では英語の歴史の観点から考察し､ there が本来の意味を失って､ 虚辞となっていっ
たことを示す｡ また､ 動詞の後の名詞が意味上の主語であることを保障する観点か
ら実質的に基底構造を共有している｡ 本稿の構成は次の通りである｡ 2 節においては､
there 構文を表す there 構文と､ 動詞句内 there 構文､ 動詞句外 there 構文の 3 つに分
類するとともに､ その根拠とそれぞれの構文の統語構造を明らかにする｡ 具体的に
は､ 存在を表す there 構文と動詞句内 there 構文においては､ 意味上の主語とそれに
後続する前置詞句や形容詞句や動詞句に､ 主述関係が成立し､ 既定構造において､
小節構造をなしていることを示す｡ その一方で､ 動詞句外 there 構文においては､ 基
底構造において主語位置にあった名詞句が右方移動した後､ 主語位置に there が挿入
されると考えられる｡ 3 節では､ there 構文の歴史的な発達を､ there がどのように文
法化したのかという視点から考察する｡ 4 節では､ 2 節での分析内容をふまえ､ 場所
句構文という視点から､ 動詞句内 there 構文 (存在を表す there 構文)､ 動詞句外
there 構文､ 場所句倒置構文､ there を伴う場所句倒置構文を比較し､ 動詞句内 there
構文とそれ以外の there を含む構文では､ there の位置が異なる可能性を示す｡ 5 節
においては､ there 構文において述部にかされる意味的制限について概観する｡ 6 節
は結論である｡
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氏 名 錦 喜雄
論 文 題 目 受動文の派生について
総字数・総語数 20,717
【概要】(400 字以上)
田中・寺田 (2004: 14) によると､ 受動文と対応する受動文を比較してみると､ 受
動文にはいくつかの顕著な統語的特徴が観察される｡
(1) a. John broke the window.
b. The window was broken (by John)
第一に､ 受動文は一般に助動詞 be を必要とし､ 本動詞は受動形態素が付加された受
動分詞の形式となる｡ 第二に､ 能動文の目的語であった要素が対応する能動文の主
語となる｡ 第三に､ 能動文の主語であった要素が対応する受動文では by を伴って随
意的に受動分詞の後ろに置かれる｡ 生成文法では､ このうち第二の特徴が中心的に
議論され､ (2) に示されるように､ 目的語位置にあった名詞句が主語位置に移動する
ことによって受動文が派生されると仮定されている｡ この移動は受動化 (passiviza-
tion) と呼ばれる｡
(2) [IP [NP the window] [I' was [VP broken (by John)]]]
このように､ 受動文はそれに対応する能動文と知的に同意であるが､ どのような共
通点があり､ またどのような点が違うのか｡ 本稿においてはこの問題について､ (2)
に示した派生の妥当性を検証しながら考察する｡
本稿の構成は次のとおりである｡ 2 節においては､ 受動文が使われる 5 つの場合を
概観し､ 受動文の機能上の特性を観察する｡ 3 節においては目的語位置にあったもの
が主語位置に移動していることを理論的根拠と経験的根拠に基づいて説明する｡ 4 節
においては､ 受動文には形容詞的受動文と動詞的受動文があることを観察し､ 形容
詞的受動文には名詞句の移動が関与しないことを示す｡ 5 節においては､ 他動詞の中
に受動化することのできない中間動詞があることを示し､ そのような現象について
主題階層に基づく分析が可能であることを概観する｡ 6 節においては､ 前置詞の目的
語を主語とした受動文が可能である擬似受動文の生産性について､ 統語的側面と意
味的側面から分析する｡ 7 節においては､ 田中・寺田 (2004: 25-27) に基づいて､ get
受動文の統語的・意味的特性について概観する｡ 8 節はまとめである｡
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氏 名 長谷川莉奈
論 文 題 目 動名詞と派生名詞の意味と構造について
総字数・総語数 24,187
【概要】(400 字以上)
動名詞とは､ 接尾辞 -ing を動詞添加形式であり､ (1a) のように､ 文の主語の位置に
あらわれるものや､ (1b) のように動詞や前置詞の目的語の位置に現れるものもある｡
(1) a. [A mother not being understand by her child] is particularly sad.
b. I don't want [her thinking she's in love]. (中村・金子 (2002: 141))
また学校教育においては､ 動名詞が (3) のように直接目的語をとり主語は所有格
で標示されると強調されているが､ 実際には､ (2) のように､ 補部に前置詞 of を伴
う動名詞や､ (4) のように､ 主語が目的格で標示される動名詞も存在する｡ これらの
ことから動名詞は大きく 3 種類存在することが分かる｡
(2) I remember [his telling of the story].
(3) I remember [his telling the story].
(4) I remember [him telling the story]. (中村・金子 (2002: 142))
このような種類分けにはそれぞれの動名詞の動詞らしさ､ 名詞らしさの度合いが









本稿の構成は次の通りである｡ 2 節においては､ 各動名詞の動詞らしさ､ 名詞らし
さを内部構造の相違として分析する｡ 3 節においては名詞の叙述性について観察する｡
4 節においては､ 動詞から派生される派生名詞形の解釈について､ 出来事を意味する
場合と結果を意味する場合があることを示す｡ 5 節においては､ 動名詞と派生名詞の
共通点と相違点を観察し､ 両者が複雑事象名詞としての特性を共有するが､ 結果名
詞としての特性は共有しないことを示す｡ 6 節においては動名詞の歴史的発達につい
て概観し､ 動名詞が歴史的には動詞からではなく名詞から発達したことを示す｡ 7 節
は結論である｡
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学 籍 番 号 K315053
氏 名 兵藤 遥陽
論 文 題 目 倒置のメカニズムについて
総字数・総語数 27,832
【概要】(400 字以上)
倒置とは､ 文の構成要素の語順､ 特に主語と (助) 動詞の語順が逆転する現象であ
る｡ ある要素が文頭に移動された結果､ 主語と動詞が倒置されると習った｡ 田中・
寺田 (2012) に従い､ (1-2) を例に考えてみよう｡
(1) a. An old lady walked into the room.
b. Into the room walked an old lady.
(2) a. I have never seen such a beautiful picture.
b. Never have I seen such a beautiful picture. (田中・寺田 (2004: 196))
(1a) と (2a) が示すように､ 英語の平叙文では通常主語が (助) 動詞に先行するが､
(1b) では場所を表す要素が文頭にあり､ 主語と (助) 動詞の語順が逆になっている｡




(3) That books, I bought yesterday.




本稿の構成は次の通りである｡ 2 節では場所句倒置､ 3 節では否定倒置の基本特性
を機能的側面と統語構造的側面から明らかにする｡ 4 節においては､ これらの特性を
説明するために分離 CP 仮説を導入し､ 倒置が起こる場合の派生と起こらない場合
の派生についてそれぞれ明らかにする｡ 5 節においては､ 引用句倒置の基本特性につ
いて観察し､ それが場所句倒置や否定倒置とは本質的に異なる特徴を持っているこ
とを示す｡ 6 節は結論である｡
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(1) a. John killed him.
b. John killed himself.
(1a) は殺人になるのに対し､ (1b) は自殺になる｡ つまり､ (1b) の himself は John
を指すことができるが､ (1a) の him は John を指すことができない｡ すると､ 代名
詞は前にある名詞あるいは名詞節を指すという定義と矛盾が生じる｡
しかし､ (2) においては代名詞 him が John を指示することができるのに対し､ 再
帰代名詞 himself が John を指示することができない｡
(2) a. John thinks Mary likes him.
b. *John thinks Mary likes himself.




て分析し､ 両者の分布が ｢相補分布｣ と呼ばれる関係にあることを示す｡ 3 節では再
帰形と代名詞の分布の基本的相違と分布が規定される領域について､ 代名詞が現れ
る節の時制や主語の有無の観点から精緻化する｡ 4 節においては､ 束縛に適用される
構造的条件について明らかにする｡ 5 節においては､ 指示表現の分布について概観し､
束縛条件を名詞類全般に適用される包括的原理として再定義する｡ 6 節においては､
名詞句内の束縛について考察し､ 名詞句を束縛領域に含める可能性を示唆する｡ 7 節
においては､ 最小主義プログラムの枠組みにおいて束縛原理を CI インターフェイス
で適用するために､ コピー理論が必要となることを示す｡ 8 節においては､ 束縛の移
動分析についてその妥当性を検証する｡ 9 節においては日本語の再帰代名詞に対して
束縛原理が適用されるのか考察する｡ 10 節は結論である｡
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ないことがある｡ その場合､ 主語はどのように解釈されるのか｡ 意味上の主語はど
のように指示されているのか｡ (1) を例に考えてみよう｡
(1) a. John promised that he would leave.
b. John promised to leave. (中村・金子 (2002: 131))
(1b) の不定詞節において､ 表面的に現れていないが､ leave の主語が John だとわか
る｡ なぜ､ leave の主語が John だとわかるのだろうか｡ 顕在化している John は､ 文
構造上は主節動詞 promise の主語であり､ leave の主語ではない｡ 本稿においては､
この問題に対して､ 不定詞節の構造上の主語が非顕在的に存在すると分析し､ この
ような音声化されない主語を PRO と呼ぶ｡ PRO はその指示を先行詞によって決定
されるが､ その場合､ PRO は先行詞にコントロール (制御) されるといい､ PRO の
先行詞のことをコントローラー (controller) という｡ たとえば､ (1b) では､ コント
ローラーは John である｡
PRO を仮定するにあたっていくつかの問題が存在する｡ 何よりまず､ PRO が心理
的実在として存在する証拠を示さなければならないし､ 仮にそれが証明されたら､
PRO のコントロールが現に存在することを証明しなければならない｡ それは､ コン
トロールのシステムを明らかにすることを要求ことになる｡ さらに､ このシステム
には PRO が何によってどのようにコントロールされるのかといった問題や､ なぜ
PRO は顕在化できないのかといった問題が含まれてくる｡ 本稿においてはこれらの
問題に対して､ 経験的側面と理論的側面の両面から考察する｡
本稿の構成は次のとおりである｡ 2 節においては､ 不定詞の意味上の主語が非顕在
的であるが､ 構造上は存在する場合があり､ これを PRO と呼んで､ それを仮定する
根拠について､ 経験的側面と理論的側面から考察する｡ 3 節においては､ PRO の指
示を決定する原理とその妥当性について考察し､ PRO とコントローラーの間には最
短距離の原理が成立すると主張する｡ 4 節においては､ 最短距離の原理が移動の局所
性とほぼ同様の概念であると考えられることから､ コントロール構造を移動によっ
て派生させる分析について考察する｡ 5 節においては､ 主語位置に現れた不定詞節の
PRO が目的語名詞句によって義務的にコントロールされる場合があることについて､
心理動詞構文の派生の観点から考察し､ これらの例も最短距離の原理によって説明
できることを示す｡ 6 節においては､ 義務的でないコントロールについて PRO の指
示がどのように決定されるか観察する｡ 7 節においては､ 不定詞節の意味上の主語が
PRO とは考えられない事例について概観し､ それらにおける不定詞節の主語位置が
主節への名詞句の移動の痕跡によって示されていると主張する｡ 8 節は結論である｡
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多くある｡ 本論文では特に､ 発音とつづり字の帯離について焦点を当て､ 英語の歴
史を紹介しながら､ その原因を考察していく｡ その中でもなぜ [v] の発音をもつ基
数詞 five に対して､ 序数詞が [f] の音をもつ fifth なのか､ という疑問を中心に歴史
の中で序数詞 fifth がどのように形成されたのかを明確にする｡ さらに､ 序数詞 first/
second/third については five-fifth の関係とは異なり､ 他の言語の介入や補充法､ 音
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えば日本の古語において ｢あは (わ) れ｣ という単語が存在していたが､ この単語
の古語的な意味は ｢しみじみとした趣｡｣ であるが､ 現代日本に住む我々はこの単語
にどのような印象を持つであろうか｡ もちろんこの古典単語は中学や高校の古典の
時間でほとんどの方は既知のことと思う｡ しかし､ そのような知識を持たなければ
違った印象を持つのではないのだろうか｡ 現代語の ｢あわれ｣ は ｢同情しないでは





当時聖堂の大改修を終え､ その美しさに彼は “amusing, awful, and artificial”(素晴
らしい外見で､ 畏怖すべき､ 技術の粋をあつめた) という語を用いてその感動を表
した｡ しかし､ 現代の英語話者にとってこれらの単語は (笑ってしまう､ ひどい､
人工的な) という語感で認識されてしまう｡ これら二つの例は各々の言語の歴史に
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論 文 題 目 なぜ英語には主語が必要なのか
総字数・総語数 17,174
【概要】(400 字以上)
本論文では､ ｢なぜ英語には主語が必要なのか｣ という疑問を掲げ､ 英語の歴史的
発達や原因をひも解いていきながら考察する｡ 中学英語でだれもが英語には主語が
必要であると習う｡ 形式主語 it や､ there 構文など､ 日本語では通常主語を省略する
場合でも､ 英語では仮主語さえも存在する｡ しかし､ 以前は主語が存在しない非人
称構文が使われていた｡ この構文が現代英語で喪失してしまった原因を､ 保坂
(2014) にしたがい明らかにする｡
本稿の構成は次の通りである｡ 1 節においては､ 必ず主語が存在する英語と､ ほと
んどの場合主語が省略される日本語の例文を比較し､ それぞれの相違点に触れる｡
また､ 形式主語 it について着目する｡ 2 節においては､ 英語の誕生から､ 古英語､
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して存在した訳ではない｡ 単語､ 文法､ 表現など､ 徐々に変化を繰り返し今ある形
へと確立されてきたのだが､ ｢なぜこうなるのか｣ と根本を考えながら英語を学ぶ人
は少ないだろう｡ 本論文においては､ 現代英語における SVO 語順に着目し､ そもそ
もなぜ語順の規則があるのか､ なぜ SVO でなくてはいけないのかを明らかにしてい
く｡ 第 2 章では､ 古英語まで遡り､ 古英語の特徴とイギリスの歴史から読み取れる
言語の変化についてまとめる｡ 第 3 章からは本論文のテーマである ｢語順｣ に焦点
を当て､ 人称構文の拡大､ 主節と従属節の見分け､ 屈折語尾の衰退などが SVO 語順
の固定化の要因であったことを示す｡ さらには､ SVO 語順の固定化によって起こっ
た影響について､ ｢不定詞付き対格または例外的格標示構文｣ ｢for NP to VP 型｣ ｢前
置詞残留の拡大｣ の 3 点を挙げる｡ 第 4 章はまとめとして､ テーマである ｢SVO 語
順固定化の要因と影響｣ について結論を再度明らかにする｡
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身が英語を学ぶ上で感じた疑問､ 例えば ｢なぜ debt, doubt には発音されない〈ｂ〉
があるのか？｣ という疑問を解明するカギも外国語であるラテン語とフランス語の
影響であった｡ そこで､ 本論文では､ 英語の内面史と外面史の両方を通して､ ｢なぜ
debt, doubt には発音されない〈ｂ〉があるのか？｣ という疑問の答えを解明し､ ま
たその答えに関連するラテン語とフランス語の影響を借用語などの語彙だけでなく､





5. 強勢：GSR と RSR
6. 構文：対格付き不定詞､ wh 関係詞
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あるだろう｡ その原因のひとつに､ 複数名詞の不規則性が挙げられるだろう｡ 日本
語ではなにかが複数個存在するとき特別な表現をする必要性はない｡ ｢子供たち｣ の
ように ｢たち｣ を加えることで複数を表す表現もあるが､ 使わなくても意味は通じ
るのである｡ しかし､ 英語の中ではほとんどの場合､ 複数を表す際に名詞の語尾を
変化させる｡ 最も一般的なのは語尾が -(e)s となるものであるが､ なかにはこの規則
性に属さない語が存在するのである｡
本論文は計 4 章で構成されており､ 第 2 章では､ 英語という言語がどのように生




のかを英語史から読み解いていく｡ そして､ 第 4 章では､ 第 3 章までで得られた結
論から､ 英語においての不規則性とその原因を改めて振り返り､ 歴史的変化で不規
則となった理由が明らかになった｡ 英語を学習するうえで ｢なぜ？｣ と感じながら
も､ 不規則なものはこういう形であると覚えてしまうが､ その経緯や背景を知るこ
とでより倫理的に理解を深めることができるのである｡
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｢全然｣ と ｢普通｣ の 2 つを挙げる｡ ｢全然｣ は元々､ 否定的な語の前ついて ｢全然
良くない｣ などの使い方をし､ 否定を強調する意味で使用されているが､ 現代では､
｢全然大丈夫｣ などの様に肯定的な意味の単語に対しても ｢全然｣ を付けて表現する
ようになった｡ また､ これらのような意味の変化は英語でも見られる｡ ここ最近で
変わった例として hacker という単語があげられる｡ 1960 年代のインターネットなど
昔のネットワークでは､ 高度なパソコンの技術を持っている人のことを表していた
が､ 悪意のためにそれらの行為をする者は ｢hacker｣ と呼ばれるようになった｡ な
ぜ意味変化が起こるかという疑問に対する答えは､ 一つの答えがあるわけではなく､
その答えは複雑だ｡ しかし､ 意味変化が頻繁に起こるのは､ 意味が日常的なコミュ
ニケーションの営みと深く直接結びついているからである｡ 本論文では､ 英語史を
概観しながら､ 主に
1. 意味論の変化の過程 (良化と悪化､ 一般化と特殊化､ 隠輸と換轍)
2. 意味変化の仕組み (意味の類似性､ 語形の類似性､ 近隣性)
3. 意味変化の原因 (社会における語の移動､ 語の意味と指示物とのずれ､ 語葉体
系の変化､ 文法化)
の 3 点に分けてみていくことで､ 英単語の意味変化の原因を見ていく｡
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論 文 題 目 英語における新単語の導入
総字数・総語数 12,400
【概要】(400 字以上)
広辞苑が 10 年ぶりに改訂され ｢ちゃらい｣ ｢自撮り｣ など 1 万語が新たに追加さ
れ､ 今もなお新単語は作り出されている｡ 特に若者の間では短期間で様々な語が作
り出されており､ 1 つの語の中でも意味が変化・追加されている語も存在する｡ 改訂
された広辞苑に収録されている ｢やばい｣ という語は新たに意味が追加された｡ 日




たは複数部分を削り､ 新たな語を作り出す方法である｡ 2 語を 1 語へと混ぜ合わせる
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第一節では英語学習者にはおなじみの ｢“If I were a bird, I would fly to you”に代
表される仮定法過去の were はなぜ was ではないのか｣ や､ ｢仮定法現在 (命令的仮
定法) をとる動詞等の that 節内に現れる should はイギリス式で､ アメリカでは
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論 文 題 目 英語における完了形の歴史と発達
総字数・総語数 12,296
【概要】(400 字以上)
学校で文法を習う際に､ ｢完了形は have＋動詞の過去分詞という形を取るよ｣ とい
うように､ 1 つの形として先生から教わってきた学生がほとんどである｡ ここで､ 本
動詞として ｢～を持っている｣ という所有を表す意味の動詞 have を助動詞的役割と
して動詞の過去分詞とともに用いて完了形を表すことが出来るのかということに困
惑した学生も多いであろう｡ 本論文においては､ なぜ完了形に have が用いられるの
かということについて､ 英語の歴史を見ていくことで解決していく｡
具体的には､ 英語史上において have が助動詞としての役割を担い始めたのは近代
英語期になってからである｡ それまでも完了形に have は用いられていたが､ その際
は本動詞として用いられていた｡ よって､ ｢〇〇を～の状態で持っている｣ というよ
うに所有の意味がはっきりと含まれていたが､ その後､ 段々と have の本動詞として
の意味が希薄化していき､ 文法化が進むことで現在のような助動詞としての役割も
担うようになったのである｡ 本論文では､ 英語の歴史を概観し､ have を用いた完了
形の文法化､ また､ 古英語の時代に使われていた be を用いた完了形とも比較しなが
ら謎を紐解いていく｡
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その数は英語本来語よりも多い｡ みなさんは､ aid と help､ ask と question､ word と
term､ lexeme はどれが借用語で､ どのように使い分けるかをご存知だろうか｡ 本論
文の第 1 章では､ 英語語彙における類義語の疑問を提示し､ 第 2 章では､ 英語の歴
史を振り返り､ 英語の変化についてみていく｡ 第 3 章では､ 日本語の類義語と照ら





く｡ 第 4 章では､ これまでの章からわかる疑問に対する結論を述べる｡
